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Lear’s　Discovery
〃るα肋加刀励0
INTRODUCTION
　1Ω〃9　工θα7　is　essentially　a　play　of　the　search　for　self．　It　is　the
search　for　the　true　self　of　Lear　and　of　humanity，the　quest　for　Lear’s
identity　in　the　personal　dimension　and　the　quest　for　the　human　rea1ity
in　the　universa1dimension．“Who　is　it　that　can　tell　me　who　I　am？”
（I，iv，238）1＿this　is　the　question　Lear　is　contima11y　asking：“Is　man
no　more　than　this？”（III．iv．105）一this　is　a　part　of　the　discovery　he
acquires，The　personal　and　the　universal　dimensions　are　inseparable
and　constitute　an　organic　whole　in　the　play．Lear　is　a　public丘gure，
the　king，and　also　a　private　man，the　father　of　three　daughters・　1≡工is
tragedy　is　not　only　one　of　kinship　but　also　one　of　kingship－Thus
“Who　am　I？”and“What　is　manP”are　two　sides　of　the　same　coin．
K肋9Zθ〃is　an　enquiry　into　human　existence；the　play　presents　a
crue1and　irrational　wor1d　which　must　be　understood，and　Lear　is
concemed　with　the　process　of　understanding　the　absurd　condition　and
situation　of　human　beings．
　　The　main　part　of　this　paper　is　a　discussioI1on　Lear’s　search　for
self　and　his　discovery．However，in　discussing　the　theme　of　discovery，
I　wi11have　to　make　a　contima1reference　to　the　view　of　the　world
presented　in　the　play．That　is　because　the　discovery　of　Lear　is　deeply
comected　with　the　wor1d－view　presented．
I．WIIICH　OF　YOU　SHALL　WE　SAY　DOTH　LOVE　US　MOST？
The　whole　tragedy　of　Lear　springs　from　this　strange　and　irrationa1
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1ove－test．It　may　be　possible　to　justify　Sh北espeare’s　use　of　this　action
as　a　mere1y　folk－tale　element　in　the　p1ay．Sti1l　the　audience　wi11
recognize　the　absurdity　of　the　situation．No　one　can　deny也at“Lear’s
staging　of　the　‘1ove・contest’　seems　too　ridicu1ous，　too　transparently
wrong，even　if　Lear　were　in　his　dotage．”2　0n　the　other　hand，it　is
i11uminating　to　think　that“Lear　is　seeking　some　reassurance　of　identity”3
as　a　father．He　is　trying　to　reassure　himself　of　the　love　of　his
daughters．At　this　stage，Lear　does　nOt　know　what1ove　means．His
concept　of1ove　is　immature，se1五sh，and　materia1istic．He　is　easily
丑attered　by　the　pretended　answers　of　Goner11and　Regan　In　co血parison，
Cordelia　is　true　and　honest　m　her　rep1y　of　love　Neverthe1ess，Lear
gets　angry　at　Cordelia’s　answer：“I1ove　your　Majesty／According　to
my　bond；no血ore　no　less”（I．i．92－3）．　Lear　discovers　that　Cordelia’s
answer　does　not　measure　up　to　his　expectation　and　satisfactio皿．Tech－
nically　speaking，this　is　the　initial　disco▽ery　of　Lear．　A11other
disco∀eries　that　follow　are　counter－discoveries．Anyway，we　see　no
adequate　reasons　for　hls　fury　Lear　banlshes　his］oy　m　h1s　wrath
“Let　pride，which　she　cal1s　plaimess，marry　her”（I．i．129）．　How　c…m
we　interpret　this　violent　outburst　of　Lear？　His　anger　is　absurd．It
is　wrath　and　fury，in　Camus’phrase“les　fureurs　du　corps，”4that
bring　a1〕out　his　tragedy．A　jet　of　passion　is　let　loose　and　Lear　condemns
Corde－1a　to　brutal　exl1e　Corde11a　nlay　be　a　b1t　r1g1d，obstmate，ins1stent，
and　tactless　in　her　mamer　of　expression，but　her　attitude　can　be　fully
justi丘ed．0ne　of　the　most　convincing　exp1anations　of　her　actions　is　as
follows：“The　apparently　proud　isolation　of　Corde1ia　in　the　frst　scene
is　on1y　one　aspect　of‘the　proper　love　of　myself’”5and“proper1ove
of　the　self　is　a　Pre－requisite　for　proper　l0Ye　of　one’s　neighbour．”6Lear
cannot　see　this　aspect　of1ove　and　so　he　loses　his　Inost　precious　jewe1．
He1s　a1so　deaf　to　the　desperate　protestations　of　Kent，who　speaks
plainly　against　Lear’s　injustice　to　Cordelia：
ThiI1k’st凸ou　that　duty　shal1have　dread　to　sp虹k
When　power　to　nattery　bows？To　plaimess　h㎝our’s　bound
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　　　When　majesty　falls　to　fony．Reserve　thy　state；
　　　And，in　thy　best　consideration，check
　　　This　hideous　rashness：answer　my1ife　my　judgment，
　　　Thy　youngest　daughter　does　not　love　thee　least；
　　　Nor　are　tbose　e㎜Pty－bearted　whose　low　sou皿ds
　　　Reverb　no　ho1lowness．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．i．147－54）
Lear’s　choler　doubles　at　these　words，so　he　banishes　his　faithful　Ear1
of　Kent．1rrational　rage　devours　the　whole　body　of　the　king．His
judgment　is　out　of　joint．Thus　Lear　creates　an　absurd　situation，from
which　he　can　never　escape．　It　is　worth　noting　here　that　Kent’s
banishme皿t　is　an　i㎜mediate　paral1el　e▽e皿t　to　Corde1ia’s　banishment．
One　is　the　breach　of　king－subject　re1ationship　and　the　other　is　the
breach　of　family　re1ationship．The　personal　dimension　and　the　politica1，
pub1ic　dimension　are　fused　together　and　Lear’s　passion　is　the　cause
both　of　his　domestic　tragedy　and　of　the　destruction　of　his　kingdom．
　Another　fatal　mistake　he　commits　is　the　division　of　the　kingdom．
Once　the　crown，authority　in　the　kingdom，is　split　into　two，it　is　tOo
foolish　and　vain　to　assert，“Only　we　shall　retain／The　name　and　a11
th’addition　to　a　king”（I．i．135－6）．　Lear　lives　in　i11usion，while　reality
is　cruel．Regan　and　Goneri1usurp　his　power　and　swiftly　go　into　action：
“We　must　do　somethi㎎，and　i’th’heat”（I．i．307）．They　begin　to
revea1their　monstrous　characters　and　their　hideous　crue1ty．　In　this
way　Lear’s　mistakes　in　mderstanding　bring　about　his　tragedy．Hei1m狐
is　right　when　he　says　that“Lear，砒ユen，invites　tragedy　by　three
errors：he　Inistakes　the　nature　of　kingship；he　estab1ishes　a　wrong
－nethod　for　evaluat1皿g工ove，and　be工匝1s1nterprets　the　value　of　certain
statements　about　Iove．”7Lear　is　blind　to　rea1ity；he　does　not　know
the　ho耐or　of㎜is－used　po1iticaユpcwer　and　au砒ority；he　is　too　self－
centered　to　know　the　true　love　of　Corde1ia　and　Kent；and，the　worst
of　aI1，he　loses　himseIf　in　his　monstrous　rage．Thus　the　very丘rst
scene　of　the　play　is　the　fundamental　basis　of　this　tragedy．
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II．DOST　THOU　CALL　ME　F00L？BOY？
　　The　Fool1n　K3〃g工θα71s　one　of　Shakespeare’s　masterp1eces　He
is　not　a　mere　fool，he　is　a　clairvoyante．　Here　1ies　the　fundamental
paradox：The　Foo1is　a　sage．He　is　a　wise　foo1．The　Fool’s　talk　seems
nonsense　on　the　surface，but1t　is　to　the　p01nt　and　uncovers　truth　　H1s
role　is　evident1y　that　of　a　tutor　who　educates　Lear　in　his　gdm　humour．
0r　his　role　may　be　as　a　c110rus，as　a　commentator　by　means　of　his
songs　and　antics．This　point　is　made　clear　by　G．W．Knight：“From
砒e丘rst　signs　of　Goneril’s　cruelty，the　Fool　is　used　as　a　choms，point．
ing　us　to　the　absurdity　of　the　situation，He　is　indeed　an　admirable
chorus，increasing　our　pain　by　his　emphasis　on　a　humour　which　yet
will　not　seme　to　merge　the　incompatible　in　a　unity　of1aughter．”冒The
F・・li・th・と・…i・・・・・…fth・i…ti…1w・・ld・・d・・h…t…g
a伍nity　with　the　bitter　foo1Pandams　in〃o伽sα〃Cκss〃”　They
both　regard　the　wor1d　as　the　stage　of　fools　and　are　free　from　any
i11usions．The　Foo1replies　to　Lear’s　question＝
　　　工2ακ　Dost　thou　ca11me　fool，boy？
　　　Fo〇五　A11thy　other　titles　thou　hast　given　away；that
　　　　　　　　thou　hast　born，vith．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．iY．154－6）
This　answer　is　Inuch　more　poignant　and　cruel　than　that　of　Oswa1d．
Lear　asks　angrily，“Who　am　I，sir？”（Liv．83）；and　his　reply　is“My
Lady’s　father”（I．iv．84）．　0swald’s　retort　is　mi1der．Lear　has　to　go
through　the　merciless　education　of　the　Fool．The　Fool’s　language　is
a　kind　of　reversal　of　reason　and　of　logic．NevertheIess，he　iashes
upon　truth　after　truth．He　has　his　own　mode　of　recognition．When
也e　world　is　i耐ationa1and　illogical，only　clowning　is　possible．
　　Lear　is　not　aware　of　his　mistakes　in　identity　in　the　opening　scene；
he　never　doubts　his　judgment．　Nevertheless，　he　is　forced　to　be
consc1ous　of　the1nc1dent　through　the　Fool’s　I1aggmg　　Shakespeare　1s
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extremely　clever　in　presenting　this　situation．A　gOod　example　is11is
use　of　the　word‘nothing．’The　Fool　intentionally　concludes　his丘rst
song（I．iv．124－33）with　nonsense：
　　　K2励．This　is　nothing，Fool．
　　　Foo1．　Then’tis　the　breath　of　an　unfee’d　lawyer；
　　　　　　　you　gave　me　nothing　for’t．Can　you　make　no　use　of
　　　　　　　nothing，NuncIe～
　　　Zθ肌Why，no，boy；nothing　can　be　made　out　of　nothing。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．iv．134－9）
The　word‘nothing’is　an　echo　of　Corde1ia’§“Ngthhg，my　lord”（I．i．
87）、We　can　realセe　at　this　stage　that　Lear’s　dem㎝d，“Nothing　wi11
come　of　nothing：speak　again”（I．i．90），s阜owed　that“he，rather　than
Cordelia，was　the　beggar　for　l0Ye　on　that　occasion。”9　Lear　does　not
yet　know　this　explicitly，though　it　is　i11his　subconscious．It　is　through
the　Fool　that　this　subconscious　gradually　come　into　consciousness．The
Foo1has　no　hes1tatlon1n　rep工ymg　to　Lear’s　quest1on　about　hls1dent1ty：
　　　工θ〃．Does　any　here　know　me　P　This　is　not　Lear：
　　　　　　　Does　Lear　walk　thus～speak　thusP　Where　are　his　eyesP
　　　　　　　Either　his　notion　we永ens，his　discernings
　　　　　　　Are1ethargied＿Ha！waking　P　，tis　not　so．
　　　　　　　Who　is　it　that　can　tell　me　who　I　am？
　　　ハoo1．　Lear’s　shadow．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．iv．234－9）
Lear’s　abdication　has1eft　him　no　more　than血e　shadow　of　his　former
self．The　natural　bond　between　father　and　daughter　is　cracked．The
king－subject　re1ationship　is　uptumed．Here　is　the　reversal　of血e　true
fami－y　relationship　and　of也e　normal　king－subject　re1ationship－The
Fool　continues　in　the　ruth1ess　mamer：“now　thou　art　an　O　without　a
丘gure．I　am　better　than　thou　art　now；I　am　a　Fool，thou　art　I1othing”
（I．iv．200＿2）．The　Fool　peels　the　onion　named　Lear　to　the1ast，mti1
what　is1eft　is‘nothing．’This　shows　the　utter　loss　of　Lear’s　identity．
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Jorgensen’s　remark　on　these1ines　suppo討this　point：“Without‘the
血gure，’a　word　comoting　rank，stature，trappings，Lear　is　nothing．And
it　should　be　noted　that　a　zero　is　complete　abselユce　of　identity．”10
　　Goneri1checks　her　father　as　a　babe　and　reduces　his　retainers．
She　has　a郎owing　sense　of　conscious　power　and　intends　to　make‘an
obedient　father’of　Lear．Leal＝discoマers　that　Goneril　is　unkind　and
cruel　to　hinl．　Lear　also　begins　to　discover　his　fault，although　confusedly，
cursing　his　seeming一刮ial　daughter　Goneril：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　most　sma11fault，
　　　How　ugly　didst　thou　in　Cordelia　show！
　　　Which，like　an　engine，wrench’d　my　frame　of　nature
　　　From　the丘x’d　place，drew　from　my　heart　all1ove，
　　　And　added　to　the　gall，0Lear，Lear，Lear！
　　　Beat　at　this　gate，that1et　thy　fo11y　in，
　　　And　thy　dear　judgment　out！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．iY．275＿81）
This　is　Lear’s五rst　mention　of　Corde1ia　after　her　banishment．He　seems
to　be　conscious　of　his　fo11y；we　can　even　discem　a　sign　of　repentance
in“I　did　her　wrong，．、．”（I．v．24）．　Ne∀erthe1ess，this　discovery　is
still　a　passing　one．Though　he　is　aware　of　his　error，he　refuses　to
ad血it　it．Lear’s　cursing　proceeds　from　passion，which　is　the　driving
force　of　action　in　the　play．　1Ω勿g　Zθα7　is　rightly　to　be　called　the
tragedy　of　wrathful　rage．　Enraged　by　Goneri1’s　unkindness，Lear
leaves　her　and　goes　to　his　other　seeヱning・丘1ia1daughter　Regan，only　to
be　betrayed　again．
III．　LET’S　SEE：C0皿E；IF　IT　BE　NOTHING，
　　　I　SHALL　NOT　NEED　SPECTACLES．
　The　underplot　of　G1oucester　is　introduced　in　the　opening　dialogue
and　thereafter　develops　paral1e1with　the㎜ain　plot．Gloucester　is　also
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fatal　in　his　lack　of　insight；we　can　easily　see　that“he　is　tragicaIly
slow　in　seeing　what　is　i㎜plied　in　the　situations　in　which　he丘nds
himself。”11He　is　foolishly　trapped　by　Edmund’s　forged　Ietter　and
denounces　the　innocent　Edgar．Once　the　le或timate　Edgar　is　banished，
the　bastard　Edmund　is　on　his　way　to　power．The　unseeing　Gloucester
assures　the　bastard　of　his　land　and　thus　makes　hiIn　his　heir．These
are　his　fa抵1mistakes　and　the　causes　of　his　tragedy．What　he　needs，
as　Lear　does，is　insight．Gloucester’s　line　which　is　used　as　the　heading
of　this　chapter　is　paradoxical　in　the　sense　that“Spectacles　are　a　symboI
of　what　he　does　need．”工2　G1oucester　is　as　hasty　and　thoughtIess　as
Lear　in　his　judgment：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　bond　crack’d’亡wixt　son
　　　and　father．This　villain　of　mine　comes　under
　　　the　prediction；there’s　son　against　father：　the
　　　King　fa11s　from　bias　of　nature；there’s　father
　　　against　child．We　have　seen　the　best　of　our
　　　time：machinations，hollowness，treachery，and
　　　all　ruinous　disorders　fo1low　us　disquietIy　to　our
　　　graves．Find　out　this　vil1ain，Edmmd；it　shau
　　　1ose　thee　nothing二do　it　carefully．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I．ii．113－21）
The血eme　of　the　reversal　of　the　family　relationship　is　inherent　in
this　speech　of　GIoucester，　In　this　way　the　Gloucester　plot　is　an
immediate　comment　on　Lear　plot．
　　Here　I　wil1make　a　brief　obse岬ation　on　the　theme　of　Nature　in
the　play，for　it　is　deeply　connected　with　the　theme　of血e　fami1y
relationship．It　is　aIso1inked　with　the　view　of　the　worId　presented
in　K肋多。乙〃7and　l1lti㎜ately　what　Lear　disco▽ers　as血eユast　rea1ity．
In　fact，the　Nature　the㎜e　in　K肋g　Lθα7is　so　deep　and　vast．that　one
is　ove正whelmed　and　camot　say　what　it　really　means．　Nature　is
Edmund’s　goddess，and　at　the　same　time　Lear　invokes　her　in　cursing
Goneril．　There　is　surely　an　essential　d岨erence　between　Edmund，s
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Nature　and　Lea二r，s　Nature．　Danby’s　de垣nition　of　the　two　coniicdng
Yiews　of　Nature　is　l1elpfu1：“The　Be㎡gnant　Nature　of　Lear”13a皿d
“The　Malignant　Nature　of　Edmu皿i”14　The　former　is　the　tra砒tiona1
Nature　of　Bacon　a1nd　Hooker，one　which　is　c1osely　tied　with　Reason
and　God．The　o凸er　is　the　revolutionary　Nature　of　Hobbes，one　which
pre丘gures　the　Darwinian　theory　of　the　Sumival　of　the　Fittest；this
Nature　is　Appetite，Lust　and　Self－Iエiterest・　These　two　contrasting
views　of　Nature　come　into　conHict，and　the　play　reveals　the　sway　of
Ed㎜und’s　Nature　over　Lear’s　Nature，GIoucester’s　banislment　of　Edgar
is　one　aspects　of　this　process．The‘natural’bastard　Edmund　destroys
the　still　more‘natural，relationship　between　the　fa比er　and　his1egitimate
son．Thus　through　the　coniict　between　tw07iews　of　Nature，there
develops　anarchy　and　disintegration　in　the　two　fami1ies　and　in　society．
IY．THE　KING　WOULD　SP眺K　WITH　CORNWALL：TI肥
　　DEAR　FATHER　WOULD　W皿II　IIIS　DムUGHTER
　　SPEAK，COMM1ムN皿S，TENDS　SERYICE．
　Lear　makes　his　joumey　to　Regan　and　inds　her　and　Comwa1l　gone
to　Gloucesteエ’s　castle．Kent　arrives　at　the　castle　before　him　and
qua耐els　with　Oswald．As　a　result，Kent　is　put　into　the　stocks　by
Comwa1l　and　his　wife．Lear　reaches　the　castle　with仇e　Fool　and　his
reduced　retamers　When　he　faces　Kentmthe　stocks，he　camotbe11eve
this　situation　and　inquires：
　　工2肌What’s　he　that　hath　so　much　thy　pla㏄mistook
　　　　　To　set血ee　here？
　　1ζ2勿ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　is　both　he　and　she，
　　　　　　Your　son　and　daughter．
　　j二。2α7．　NO．
　　K2械．Yes．
　　Lθακ　　No，I　say．
　　K伽f．ISay，yea．
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　　　〃〃1No，no；they　would　not．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．iv．12－9）
Shakespeare’s　use　of　slmple　words1s　marve11ous．Who　cou1d　wr1te
such　e丘ective，forcefuI1ines～Every　single　words　reaI王y　comts　and
tells　what　is　happe皿ing　in　Lear’s　mind．　A1though　he　senses　his
daughter’s　schemings，Lear　suppresses　his　fears　and　suspicions　and
tries　to　act　as　a　king　and　a　dear　father；tl1e“two　I1otions　of　himself
that　he　most　desperately　c－mgs”15to　He　calIs　on　Regan　and　Comwau
for　thelr　kmd　entertamment　However，11e　ls　shocked　to丘nd　Goneril
enter　upon　the　scene．Thereupon　he　prays：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0Heavens，
　　　If　yo1ユdo　love　old　men，if　your　sweet　sway
　　　Allow　obedience，if　you　yourselves　are　old，
　　　M出e　it　your　cause；send　down　and　take　my　part！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．iv．191＿4）
But　the　Gods　do　not　inteIvene．　Rea1ity　is　crue1；his　daughters　have
m　mercy　for　him．Lear　is　utter1y　disi工1usioned　and　bursts　out　with
the“0！reason　not　the　need”speech（II．iv．266－88）．　This　outburst
of　Lear　marks“a　turning　point　of　the　play；a　salient　moment　in　the
deveIopment　of　Lear’s　character．”16　Lear　cannot　debase　himself　to
reason　with　his　daughters　and　so　giマes　them　up．A　king，mcrowned，
has　no　power，and　their　dear　father　is　not　at　a11dear　to　Goneri1and
Regan．The　oId　king　now　senses　the　absurdity　of　the　situation　he　is
in．He　camot　stand　this　havoc　and　again　prays；“You，Heavens，give
me　that　patience，patience　I　need！．・一”（II．i∀．273）．　His　heart　is　strained
and　cracked，b1』t　he　cannot1et　himself　weep．
　　　No，r1工not　weep：
　　　I　have　fu11cause　of　weeping，but　this　heart
　　　Shal1break　into　a　hundred　thousand　naws
　　　Or　ere　I’1l　weep，0Fool！I　shall　go　mad．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II．i7，285＿8）
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Lear　reauy　does　go　mad．M1oreover，at　the　same　moment　the　stor血
of　madness　wells　up　in　hin1，　the　actual　storm　is　also　heard　in　the
dlstaI1ce　Destructlon1s　approachmg．　Madness　ls　thus　even　a　klnd－
of　re1ief　for　the　o1d　king．Note　the　persuasive　comment　of　G．B．
亘arrison　on　this　point：“To　a　man　su旺ering　from　into1erab1e　strain
and　angulsh，Nature　grants　four　degrees　of　re11ef　words，tears，
㎜adness，death．Lear　has　early　exhausted　the　relief　of　words；Cordelia
angers　him　and　she　is　cursed；Goneri1hurts　him　and　she　is　cursed
with　super1ative　imprecations，He　will　not　allow　himself　to　weep；
the　next　state　must　be血adness，un1ess　his　throbbing　heart　snaps血rst．”17
　　Goneri1and　Regan　are　shrewd　realists；they　look　at　things　practi－
ca11y　and　realistical1y，and　they　see　too　rational1y　their　immediate
coIlcems．They　are　incamations　of　self－interests．Lear　was　blind　to
their　iden也ties，but　now　he　is　to　Ieam　their　basic　natures　in　his　storm
of　madness．Appearance　and　reality　are　quite　di甜erent．His　awakening
into　truth，his　deep　discovery，is　to　be▽ioIent　and　merciless．0nly
madness　saves　him　from　death＿the　last　inevitable　cruelty　of　Nature．
Thus凸e砒e㎜e　of　madness　is　the　core　of　the　play．Lear’s　search　for
se1f　and　his　discovery　are　i〕ユost　convincing1y　deYeloped　in　the　presen－
ta旬on　of　his　madness．
　　A皿mportant　fact　to　notlce　here　ls　the　absence　of　Albany　m　thls
scene．It　foreshadows　the　co皿ing　breach　between　him　and　Goneri1．
Actual1y　she　wil1not　need　hi皿in　her　scheming；rather，he　wi11beco㎜e
an　embarrasing　obstacle　to　her．
Y．　互ERE　I　STAND，YOUR　SLAYE，A　POOR，INFIRM，
　　W趾K，ムND　DESPIS’D　OLD　MAN．
　The　irst　scene　of　the　Act　III　is　a　pre1ude　to　the　following　vio1ent
sce鵬s．Kent　asks　a　question；“Who’s　there，besides　foul　weatherP”
（III，i．1）．A　Gentleman　answers：“0ne　minded　like　the　weather，most
unquiet1y”（III．i．2）．　This　reply　introduces　into　the　play　the　idea
that　the　spiritual　disorder　and　its　external　projection　are　relatとd　in　the
　go
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storm－In　fact，in　K肋g工2〃，the　idea　of　stor血has　a　double　Ineaning：
Lear’s　imer　storm　and　the　actual，extema1storm．It　uni丘es　the　private
and　the　pub1ic，the　indiYidua1and　the　universal，in　its　agony．The
storm　symbo1izes　universa1anarchy　aエid　disintegratio皿、Thus　there　is
a　fmdamental　unity　between　the　extemal　and　the　intemal　co岨motion．
It　is　one　of　the　great　scenes　of　Shakespeare，though　many　have　ques－
tioned　its　actability．
　　Lear　de丘es　the　storm，“Contending　with　the　fretful　elements”（III．
i．4），on1y　to　be　beaten　in　the　end．Again　the　Fool　has　a　sane　view：
“here’s　a／night　pities　neither　wise　men　nor　Fools”（III．ii．12－3）．　The
kmg，m　h1s　deiance，蛆o血entar1ly　d1sc0Yers　himself　as“A　poor，m丘rm，
weak，and　despis’d　oldエnan”（III．ii．20）．This　is　an　important　step　in
the　deve1opment　of　Lear’s　search　for　se1f　and　his　discoマery．The　Foo1
tries　to　outjest　his　master，but　Lear　fretfully　replies　in　the　stoic　manner：
“No，I　wi1I　be　the　pattem　of　al1patience（III．ii．37）．Another　aspect
which　is　notable　is　his　sense　of　sin：“I　am　a　man／More　sinn’d　against
than　sinning”（III．ii．59＿60）．　This　is　a－so　an　obvious　step　forward　in
the　progress　of　his　self－discovery．Lear’s　intemal　storm　ove正whelms
the　scene　and　he　is　on　the　verge　of　breaking．There　is　natural　convu1－
sion　i皿both　his　mind　and血e　physical　world．Through　the　s雌ering
of　this　tempestuous　situation，the　old　king　discovers　truth　after　truth：
“this　tempest　in　my　mind／Doth　froIn　my　senses　take　al1fee1ing　else／
Save　what　beats　there一丘1ia1ingratitude！”（III．iY．12＿4）．The　violent
forces　of　the　e1ements　are　in　fu11rage．Lear　desperately　endures　and
agam　condemns　hls　daughters　“In　such　a　mght／To　shut　me　outP
Pour　on；I　wi11endure．／II1such　a　night　as　this？　0Regan，Goneri1！”
（III．iv．17－9）．　C01npare　the　repetitious　use　of　thg　phrase“in　such　a
night”with　that　in　T加”〃c肋〃ψγ刎加．In　Bel㎜ont，when　Lorenzo
and　Jess1ca　are　un1ted　m　romant1c　l0Ye，he　says　blissfully　“The　moon
shines　bhght．　In　such　a　night　as　this，＿”（V．i．1＿23）、The　tragic
wor1d　is　far　away　from　their　paradisiac　and　idy1lic　world．What　a
sha印contrast　is　here！The　tempestuous　I1ight　in　K伽g工ω7is　a
Purgatoη，where　al1men　s雌er　and　are　reduced　to　nothing．In　this
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Purgato町，Lear　c11mbs　up　to　h1s　se1f－knowledge，the　discovery　of　hls
self．He　discovers　that　he　shares　common　humanity　and　destiny　with
the　poor，the　base　and　the　forsaken：
　　　Poor　na1ked　wretches，whereso’er　you　are，
　　　That　bide血e　pe1ting　of　this　piti1ess　storm，
　　　How　shal1your　houseless　heads　and　u皿fed　sides，
　　　Your　loop’d　and　wmdow’d　raggedness，defend　you
　　　Fron1seasonssuchasthese？0！Ihaveta’en
　　　Too1ittle　care　of　this．Take　physic，Pomp；
　　　Expose　thyse1f　to　feel　what　wretc11es　fee1，
　　　That　thou　mayst　shake　the　supernux　to　them，
　　　And　show　the　Heavens　more　just．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．iv．28－36）
He　sympathizes　with　the　plight　and　agony　of　common　humanity．This
symPa也y1s　not　acqu1red　easi王y，but　through　h1s　丘esh　　Hls　su伍er1ngs
ha∀e血ade　him　aware　of　those　of　others．We　must　allow　that　this
somoquy　is“one　of　those　passages　which　make　one　worship　Shake・
speare．”i8　In　a　sense，Lear’s　search　for　self　culminates　here．　His
identiication　with　the　poor　is　his　ultimate　self－disco▽ery．However，血e
tragic　wheel　is　in　fun　circ1e　and　Lear　has　b㏄ome　one　of　its　cogs．
The　Play　cannot　stop　yet．
VI．FIRST　LET　ME　TムLK　WITH　TEIS　PHILOSOPHER．
　　The　Fool　goes　into　the　hove1and　then　rms　right　back　out，crying
“Come　not　in　here，　Nunc1e；　here’s　a　spirit”（III．iv．39）．　Edgar
disguised　as　a　madman　comes　out　of　the　hove1．Now　we　have　a　trio
of　madmen；Lear　in　his　lmacy，Edgar　in　his　pretended　madness，and
the　Fool，foo1ish　by　profession．The　Foo1is　astoI1ished　to丘nd　that
the　poor　Tom　spea1ks　his　Ianguage　and　remarks：“This　cold　night　will
tum　us　a11to　fools　and　madmen”（III．iv，79）．　T11ere　is，paradoxica1ly，
inherent　s…㎜ity　in｛he　mad　scene；what　Heilman　calls“Reason　in
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Madness。”19When　the　wor1d　is　in　madness，tmth　is　often　perceived
through　madmen．They血ave　purer　eyes血an…myone　in　the　play．It
is　by　the　reversal　of　reason　and1ogic　that　they　conユe　near　to　truth．
Looking　at　poor　naked　Tom，Lear　identi丘es　himself　with　unaccomodated
man．He　sees　iI1to比e　hea竹of　things＿the　naked　mode　of　human
eXiStenCe：
　　　　　　　　　　　　　Is　man　no　more　than　this？Consider
　　　hi㎜we11．　Thou　ow’st　the　woml　no　si工k，the
　　　beast　no　hide，the　sheep　no　wool，the　cat　no　per－
　　　fume．Ha！here’s　three　on’s　are　sophisticated；
　　　thou　art　the　thing　itself；　unaccomodated　man
　　　is　no　more　but　such　a　poor，bare，forked　animal
　　　as　thou　art．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．iv．105－11）
This　is　Lear’s　para1Iel　discovery　to　that　of“Poor　naked　wretches”
speech．
　　Exasperated　by　the　crue1act　of　Goneril　and　Regan，GIoucester
hastens　to　seek　the　old　king　in　the　storm．The　ent町of　Gloucester
brings　together　the　mainplot　and　the　mderplot，the　paral1el　stories　of
two　families．Gloucester　is　now　on　the　side　of　the　king　and　de丘es
ComwalL　He肋ds　Lear　acco血p㎝ied　by　madmen．G1oucester　o伍ers
his　he－p，but　Lear　d㏄s　not　have　ears　to　listen．He　is　less　in　need　of
raiment，food，and　bed此an　of　the　meaning　of　his肚e　and　existence；
his　quest　contimes，“First　Iet　me　talk　with　this　philosopher”（III．iv．
158）．It　is　signiicant　that　the　mad　king　addresses岬or　To㎜as
‘philosopher，three　times　in　a　short　period．　Edgar　is　taking　over　the
role　of　the　Foo1as　a　tutor　of　Lear．Many　ha∀e　agreed　that　K幼g〃〃
is　a“Philosophical　draIna”20and　that　the　insanity　theme　is　the　core　of
the　philosophy　of　the　play．The　ana1ysis　of　this　aspect　by　the　Polish
critic　Jan　Kott　is　radica1but　to　the　point．He　says，“Madness　is　in
1ζ加g　Zθα7a　Phi1osophy，a　conscious　crossing　over　to　the　position　of　the
C1own．”班　Edgar，in　this　sense，is　a　philosopher雌e　Ha㎜let，in　hs
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feigned　madness．
　　In　the　hove1the　three　madmen　are　invo1ved　wi血此e　trial　of
Goneri1and　Regan．This　mock　trial　scene，a　play　within　the　p1ay，is
a　concrete　dramatization　of　the　justice　theme，Granvi1le－Barker’s　notes
on　this　scene　areユ11ummating・“The1unatic　mum血ery　of曲e　tdal
comes　near　to　something　we　might　call　pure　drama－as　one　speaks　of
pure　mathematics　or　pure　music＿since　it　camot　be　rendered　into
other　terms　than　its　own．”22Lear　begins　the　trial　in　this　way：
　　　It　shall　be　done；I　will　a耐aign　them　straight．
　　　Come，sit　thou　here，most1eamed　justicer；
　　　Thou，sapient　sir，sit　here．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．vi．20－2）
The　beggar　is’most　leamed，’and　the　Fool　is‘sapient。’Insanity　and
true　vision　stand　in　the　closest　connection．　］≡Iere　is　the　reversal　of
accepted　values　or　standards　　Paradoxlca1truth　permeates　the　scene
After　so血e　irrelevant　Iines　of　Tom　and　the　Fool，the　mad　king　begins
the　prosecutioI1：
　　　Arraign　her　irst；’tis　Goneri1．I　here　take
皿y　oath　before　this　honouτab1e　assembly，she
　　kick’d　the　poor　King　her　father．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．7i．47－9）
These　lines　remind　us　of　the1ove－test　of　the　opening　scene，in　whic11
Lear　was　a　false　judge，and　of　the　foolish　basis　of　his　tragedy．The
lines　are　gri㎜1y　comic　and　show　none　of也e　dignity　of　Lear　the　king．
Lear’s　shattel＝ed　mind　senses　the　fundamenta1incongruity　of　his　su笠er－
ing：“Is　there…㎜y　cause　in／nature　t㎏t　make　these11ard　hearts～”
（III．Yi．78＿9）．The　extema1wor1d　is　ind岨erent　to　Lear’s　agony．　The
universe　is　imbecile，There　is1eft　only　a㎡diculous　situation．　It　is
true　when　Knight　asserts血at“the　core　of　the　play　is　an　absurdity，
a】＝i　indignity，an　incongruity．”23
　　Gloucester　co㎜es　back　to　the11ove1with　the　news趾固t　there　is　a
94
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p1ot　to　ki11the　king．He　asks　Kent　to　take　his　master　to　Dover　where
Corde1ia　waits．This　action　of　G1oucester　is　to　be呈mmediately　revenged．
It　wi11bring　him　to　exile，blindness，and　death．Kent　and　the　Foo1
lay　the　king　in　the　litter　and　bear　him　o丘to　Dover．　The　Fool
disappears　completely　from　the　stage　at　this　point．亘e　is　not　needed
any　more，partly　because　his　education　of　Lear　is　consummated　and
partly　because　Lear　himself　has　become　a　foo1；in　other　words，“Lear’s
Foo1disappears　from　the　play　at　the　moment　when　his　master，as　a
madman，can　carry　on比e　Foo1’s　ro1e．”呈4Lear’s　last　phrase　in　this
mad　tria1scene　is：“We’11go　to　supper　i’th’ノmomi㎎”（III．vi，86－7）．
The　Foo1’s　comment　on　it，“And　I’1l　go　to　bed　at　noon”（III．vi．88），
エs　h1s1ast　speech　m　the　play．There1s　a　fmdamenta1s1m1lanty　of
expresslon　between　these　two　speeches　Lear　now　spea1ks　the　language
of　the　FooL
VII．　ALL　DARK　AND　COMFORTLESS．
　　We　have　already　noticed　the　tension　growing　between　G1oucester
and　the　wicked　trio　of　Goneril，Regan，and　Comwa11．G1oucester　has
taken　the　side　of　the　king．Edmund　enkindles　Comwa11’s　fury　against
his　father－in－law　and　his　scheming　swiftly　bears　fruit．亘e　dec1ares
that“The　younger　rises　when　the　o1d　doth　fal1”（III．iii．27），and　usurps
his　father’s　position　cumingly．Comwall　makes　him　Ear1of　G1oucester．
The　bastard　is　ascending　the　steps　of　Power，and　the　crown　is　not
far　above．
　　Gloucester　is　caught　on　the　charge　of　treason　and　brought　before
Comwa11and　Regan，the　most　hideous　couple　of　the　play．This　is
another　trial　scene，but　this　time　it　is　cruel　and　rea1．G1oucester　is
b1mded　by　the　vengeful　Comwa11and　Regan　The　homfymg　phys1ca1
suffering　of　G1oucester　is　e伍ective1y　revealed　through　the　passionate
crue1ty　of　monstrous　Comwal1and　Regan　The　b1oodth1rs蚊…㎜ima1s
prey　oI1the　he1pless　victim；this　violent　action　on　the　stage　surely
shocks　the　audience　with　its　physica1horror．　Shakespeare　did　not
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have　any　hesitation　in　presenting　violent　actions　on　the　stage．　In　fact，
h1s　plays　are　fu1l　of　slaughter，due1s，suic1de，and　war　This　blinding
is　meant　to　have　a　violent　e任ect　on　the　stage．Besides　we　know　that
“the　sight　of　physica1torment，to　the　uneducated，brings　laughter．”里5
And　“Shakespeare’s　England　delighted　in　watching　both　physical
tomlent　and　the　comic　ravings　of　actua1lmacy．”皇6　0f　course，
Shakespeare　did　not　treat　vio1ence　and　lunacy5ust　as　materials　for
mirth．He　gave　much　deeper㎜eanings　to　both　physica1torment　and
madness＿that　is，‘inner　agony’in　physical　torment　and‘reasol1in
madness．’At　any　rate，Comwa11is　ruthless，cruel，and　bmtal：“Upon
these　eyes　of　thine　I’11set　my　foot”（III．vii．67）．　0ne　of　the　se〃ants
camot　bear　this　extreme　cmelty　and　tries　to　stop　Gloucester’s　blinding．
He　draws　his　sword　against　Comwa1l，but　he　is　stabbed　to　death　from
the　back　by　Regan．Comwa11is　a1so　wounded　fatally，but　he　gouges
out　the　remaining　eye　of　G1oucester：
　　　Co閉．　　　　　　　　　　　　0ut，vile　je1ly！
　　　　　　　　　　Where　is　thy　lustre　now～
　　　αo〃．All　dark　and　comfortless．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（III．vii．82＿4）
Here　is　no　optimism．The　world　is　irrational　and　infema1．Justice　is
merely　an　instrument　of　the　powerfu1to　oppress　the　weak，　The
pmishment　of　G1oucester　is　monstrous；“a1l　i11usion　is　contemptuously
thrust　aside．＿and　the　mocke町of　justice　is　made　explicit　in　Comwa1l’s
ruth1ess　p1ay　upon　the　word‘see’、”27
When　Gloucester　is　informed血at　his　dear　son　Edmund　is　his
a㏄user，he　bursts　out：“0my　fol1ies！Then　Edgar　was　abus’d”（III．
Yii．90）．The　blind　old　man　recognizes　his　fol1y　and‘sees’the　tmth
about　Edgar　The　b1rth　of　sp1ntuaI　understandmg1s　con丘m1ed　at　the
moment　when　G1oucester　loses　his　sight．　Here　is　the　Sophoc1笠m
paradox：the　blind　see　better．In0θ6φ鮒R倣，the　blind　seer　Tiresias
knows　the　cause　of　the　plague；but　King　Oeαpus，the　shrewd　solver
of　riddles，must　seek　it．　Finally，when　a11truths　are　uncovered，
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0edipus　blinds　himself　to　see　l〕etter．Those　who‘see’with血eir　own
eyes，who　are　proud　of　their　clear－sightedness，are　betrayed　by　thelr
sight．Lear　and　Gloucester　were　blind　in　a　very　real　and　tragic　seI1se．
Both　of　them　are　beginning　to　see　better．G1oucester’s　insight　grows
after　he　is　b1inded．Nevertheless，the　physical　torment　ddves阯m　to
near　madness．Thus　we　have　at　least　four　madmen　in　the　play：the
Foo1，Edgar，Lear，and　G1oucester．K肋g工θ〃is　rightly　to　be　ca1led
the　stage　of　fools：there　are　“Pas　moins　de　quatre　fous，1，un　par
m6tier，1’autre　par　volont6，1es　deux　demiers　par　toument：quatre
corps　d6sordonn6s，quatre　visages　indicibles　d’une　mεn1e　condition．”28
Though　their　madness　do　not　be1ong　to　the　same　type，the　truth　is
that　madness　is　a　mode　of　perception　for也em．It　is　through　madness
that　they　can　have　a　possibi1ity　of　com㎜unication　with　each　other．
Thus　madness　functions　positive1y　in　the　play．
WII．’TIS　TIIE　TIMES’PLAGUE，W肥N　MAnMEN
　　　　LEAD　THE　BLIND．
　　Regan　savagely　commands：“Go　thrust　him　out　at　gates，and　let
him　sme11／His　way　to　Dover”（III．vii．92－3）．Gloucester　is　thus　hurled
out　of　his　own　castle　like　a　dying　dog．It　is　savagely　grotesque　that
the　host　of　the　cast1e　is　kicked　out　into　the　dark　and　wi1d　night　by
hls　guests　Hls　subsequent　gnm　pllgr1mage　to　Dover1s　a　p1lgrmage
of　self－discovery．He　now　knows　that“I　stumbled　when　I　saw”（IV．
i，19），and　his　gods　do　not　he1p　him：
　　　As砒es　to　wanton　boys，are　we　to　th’Gods；
　　　They　ki11us　for　their　sport．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I、「．i．36－7）
T11e　Gods　are　merely　stronger血an　human　bemgs　They　are　conce1ved
of　as　b11nd　forces　They　are1rre1evant　and　md1丘erent　to　men．At　any
rate，Gloucester1eams　much　through　his　su伍ering．　His　discovery
corresponds　to　that　of　Lear（III．iv．28－36）：
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Let　the　supe冊uous　and　lust－dieted　man，
That　slaves　your　ordiエ■ance，that　wi11not　see
Because　he　does　I1ot　feel，fee1your　power　quickly；
So　distribution　should　undo　excess，
And　each　ma皿have　enough．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV．i．67－71）
Thus　the　self－discovery　of　Gloucester　para1lels　that　of　Lear．Gloucester
a1so　has1eamed　to　sympathize　with　the　poor　and　the　weak・We　do
not　know　why　he　wants　to　end　his1ife　at　Dover．Perhaps　it　is　an
irrational　urge．The　blind　old　man　asks　the　beggar　to1ead　him　tl1ere．
Edgar，the　mad　beggar，leads　the　blind　G1oucester　to　Dover．“’Tis　the
times’plague，when　madmen　lead　the　blind”（lV．i．46）一this　is　a＝n
ambiguous　line．Its　obvious　meaning　is　that　it　is　the　times，plague
wl1en　madmen1ike　poor　Tom　lead　the　b1ind　man1ike　Gloucester．The
altemative　m㎝1ing　may　be　that　it　is　the　times’plague　when　mad
rulers1ead　blind　peop1e．
　　Let　us　look　at　these　mad　rulers　for　a　whi1e．Comwal1’s　wound　is
deadly；he　dies　soon　after　the　b1inding　of　G1oucester．　Goneril　and
Albany’s　breach　becomes　expllcit　She　rebukes　her　husband’s　softεmd
mercifu1character．Alb…my　is　now　ful1y　aware　of　the　hideous　qua1ity
of　GoI1eril，Reg㎝，and　Edmund：
Huma皿ity　must　perforce　prey　on　itse1f，
Like　monsters　of　the　deep．
（IV．ii．49－50）
This　is　the　vision　of1ife　Albany　deduces　from1ooking　at　his　wife，
Edmlmd，alnd　Regan．Goneri1is　disgusted　with　her　husband　and　tries
to　woo　Edmund．Regm，now　a　widow，wants　to　keep　the　bastard　as
her　lover．This　triang皿1ar　relationship　of　lust　is　bestial…md　ug1y；it
will　u1timately　destroy　a11of　them．They　wi11‘prey　on’themselYes．
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IX．　THIS　GREAT　STAGE　OF　F00LS．
　　The　b1ind　Gloucester　reaches　the　country　near　Dover，1ed　by　Edgar．
He　is　trying　to　end　his1ife　by1eaping　o任a　cli伍into　the　sea．　Edgar’s
p1an　is，though，to　saYe　his　father．　He　persuades　his　blind　father　that
they　are　on　the　verge　of　the　precipice．　Gloucester　knee1s　in　his　last
prayer　and　throws　himself　foIward．In　reality，he　fal1s五at　on　the
gromd　at　his　feet；he　is　ta1ked　into　believing　that　he　has　fallen　from
the　c1i妊and　has　been　miracu1ously　saved．This　ludicrous　scene　shows
the　grim　rea1ity　of　humanity．The　theme　of　illusion　and　reality　is
apParent　in　this　action．John　Lawlor　argues　this　point　in　this　way：
“There　ls　no　smgle　episode　m　Shakespeare　whlch　so　conveys　the
help1essness　of　man，clm理ng　to　the　l11uslon　that　the　gods1ntervene
in　our　a旺airs．”29We　can　grasp　the　meani㎎of　thisscenebyconsider－
ing　its　form　of　presentment　on　the　stage．Should　it　be　realistic　enough　to
horr1fy　the　aud1ence　agaln？　In　the　E11zabethan　theater，the　scene　cou1d
be　acted　realistically　if　necessary：“0n　the　stage　of　the　Globe，…
Gloucester’s　fa11could　be　realistic　enough　if　he　dropped　fro㎜the　ba1cony
above。”30But　the　whole　meaming　of　the　fal1would　be　lost　if　it　were　thus
performed．Gloucester’s　fal1should　be　ridiculous，grotesque，and　absurd・
The　stage　is　for　fools；“this　entire　scene　is　written　for　a　very　de丘nite
type　of　theatre，namely　pantomime”31says　Jan　Kott，and“this　pεmto・
mime　on1y　makes　sense　if　enacted　on　a五at　and1evel　stage．”島2
Gloucester’s　suicide　attempt　is　mocked，for　there　are　m　abso1utes　in
the　play．G1oucester’s　situation　is　cruel　and　tragic，for　“If　there　are
m　gods，suicide　is　impossible．There　is　on1y　death．Suicide　c…㎜not
alter　h岨nan　fate，but　on1y　acce1erate　it．　It　ceases　to　be　a　Protest　and
becomes亡he　acceptance　of　the　wor1d’s　greatest　cruelty＿death．It　is
a　surrender．”33　Gloucester’s　suicide　ends　in　fai1ure　a＝nd　he　is　sti111ost
in　i11usion；he　thinks　that“the　clearest　Gods一．．have　preseIved”（IV．
vi．73－4）him．He　is　deceived；tl1ere　are　nc　gods　in　the　pIay；and“the
whole　situation　is　grotesque．From　the　beginning　to　the　end．It　is
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waiting　for　a　Godot　who　does　not　come．”34
　　Now　we　co㎜e　to　the　c1i㎜ax　of　Lear’s　madness．It　is也e　scene
wllere　Gloucester，after　his　fai1ure　to　ki1l　himself，meets也e　insane
king，fantastica1ly　dressed　with　wild　iowers．Lear　now　speaks　the
Foo1’s　language；h1s　words　seem　nonsense，ndicu1ous，and　absurd，but
real1y　they　are　ful1of　deep　truth．　In　fact，Lear　reaches　the1ast　stage
of　his　se1f－discovery　in　this　mad　scene．He　recognizes　that“血ey　are
not　men　o’their　words：they　told／me　I　was　everything；’tis　a　lie，I
am　not　ague－proof”（I▽．vi1106＿8）．　The1unatic　king　interprets　afresh
the　world　aromd　him　in　the　Foo1’s　l㎜guage，which　reverses　nomal
human　standards．He　clearly　sees　the　fundamental　human　condition
in　the　worId，the　imposed　situation：
　　　Thou　must　be　patient；we　came　cWing　hither：
　　　　Thou　know，st　the丘rst　time　that　we　sme11血e　air
　　　　We　wawl　and　cry．…
　　　　When　we　are　bom，we　cry　that　we　are　come
　　　　To　this　great　stage　of　foo1s．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV．vi．180－5）
Thus，Lear，in　his　luI1acy，discovers　deep　tr口th．　Here　is　another
paradox：the　insane　see　more　clearly　than　the　sane．
X．咀E　RACK　OF　T皿IS　TOUGH　WORLD．
　　Lear　is　obsessed　with　the　wrongs　Goneril　and　Regan　have　committed
and　denomces也em：
　　　Down　fro血the　waist　they　are　Centaurs，
　　　Though　women　a11above：
　　　But　to　the　gird1e　do　the　Gods　inherit，
　　　Beneath　is　a11the丘end’s：there’s　hell，there’s　darkness，
　　　There　is　the　sulphurous　plt＿buming，sca1dmg，
　loo
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　　　　Stench，consumption；fe，fe，丘e！Pah，P出！
　　　Give　me　an　ounce　of　civet，good　apothecary，
　　　To　sweeten　my　imagiI1ation．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（rV．vi．126＿33）
Regan；㎜d　Goneri1are　rational　animals．They　are　rational　enough　to
seek　their　self－interest，while也ey　are　lustful　emugh　to　become
monstrous　beasts．Lear’s　desire　to　sweeten　his　imagination　wi1l　be
fu1丘11ed　only　by　Cordelia．
　　His　search　for　self　is　in　its　last　stage　when　he　wakes　up　from　his
mad　sleep　and血nds　hls　falthful　Corde1la　beside　hlm．The　old　kmg1s
at1ast　in　the　arms　of　a1oving　daughter．　He　cannot　perceive　this
rea1ity　when　he　irst　wakes：
　　　　You　do　me　wrong　to　take　me　out　o’th’grave；
　　　　Thou　art　a　soul　in　b1iss；but　I　am　bomd
　　　　Upon　a　whee19f丘re，血at　mine　own　tears
　　　　Do　scald1ike　molten1ead．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（r7．vii，45＿8）．
Lear血inks　he　is　stiI1in　purgatory　or　he1l．He　would　rather　end　his
1ife　than　be　tortured　on　the　cmel　rack　of　this　ruthless　world．However，
he　discovers　a　di伍erent　situahon；here　is　a　n1omentary　heaven．　He
is　humbled：“I　am　a　very　foolish　fond　o1d　man”（】V．vii．60），he　says，
and　then　he　repeats，　“I　am　o1d　and　foo1ish”（rV．vii．84）．　　Lear；
although　on1y　momentarily，retums　to　full　s㎜ity：
　　　　工θ〃．I　know　you　do　not1ove　mb；for　your　sisters
　　　　　　　　　　　Have，as　I　do　remember，done　me　wrong：」
　　　　　　　　　　　You　have　some　cause，they　ha∀e　not．
　　　　C07，　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO　cause，nO　cause．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV．vii．73－5）
Lear　fna11y　dlscovers　hls　inltial　mlstakes　and　the　love　of　Corde11a．
This　scene　is地11of　beauty　and　compassion．It　owes　much　of　its
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sublime　qua1ity　to　Corde1ia－She　seems“an　image　of　Nature　in　action，”35
one　who“redeems　nature　from　the　general　curse／Which　twain　have
brought　her　to”（rV．vi．207－8）．　Forgiveness　puri丘es　the　natural
relationship　be旅een土ather　and　daughter．
　　If　the　play　had　ended　in　this　reconciliation　scene，κ惚工θ〃would
be　a　tragicomedy－a　tragedy　with　a　happy　ending－the　type　of　play
Shakespeare　wrote　in　his　later　period．Howe▽er，the　play　goes　on　and
we　have　the　last　horr1ble　event，Corde1ia’s　hεmgmg　Corde11a’s　forces
are　vanquished，and　Edmmd　imprisons　Lear　and　Cordelia．Lear　does
not　care　about　this　tu比ing　of　his　fortme　any　more；he　is　only
extremely　happy　w1th　hls　temporary　sav1our　Corde11a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Come，1et’s　away　to　prison；
　　　We　two　alone　wil1si㎎1ike　birds　i’th’cage：
　　　When　thou　dost　ask　me　b1essing，I’1l㎞eel　down，
　　　And　ask　of　thee　forgiveness：so　we’111ive，
　　　And　pray，and　sing，and　te11old　tales，and　laugh
　　　At　gilded　butternies，and　hear　poor　rogues
　　　Ta1k　of　cou並news；2md　we，l1制k　with　them　too，
　　　Who1oses　and　who　wins；who’s　in，who’s　out；
　　　And　take　upon’s　the　mystery　of　things，
　　　As　if　we　were　God’s　spies．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．iii．8－17）＝
However，even　this　pious　and　humble　hope　wil1be　shattered．Before
the丘nal　hideous　sceIle，we　are　shown　the　self－destmctive　deaths　of
Goneril，Regan，and　Edmmd；they　truly‘preyed　on’themse1ves．Just
・ft・・th・t・i・mph・fth・B・iti・h・・my・R・g・・p干・・1・im・申・t・h・will
marry　Edmund，but　instead　she　is　poisoned　to　death　by　Goneh1．A1bany
arrests　Edmmd　for　hiξh　treason，and　the　bastard　is　inally　s1ain　by
Edgar．Goneril　ca｛not　escape　death　any　more，and　so　she　ki11s　herself
with　a　knife．The　three　wicked　be血gs“Now　marry　in　an　instant”
（V．iii．229）．Another　death　is　then　fepo打ed＿that　of　Gloucester；his
heart，“’twixt　two　extre㎜es　of’Passion，joy　and　grief，／B血rst　smilingly”
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（V．iii．198－9）．
　Now　we　come　to　the　cu1mination　of　the　cruelty．The　old　Lear
appears　on＾the　stage　with　Cordelia　dead　in　his　arms．It　is　as　if　Lear
were“stricken　Humanity　hoIding　mmdered　Nature　in　its　ams．”畠6
His　dream　of　a　happy1ife　in　prison　is　cracked　and　disso1ved　into　thin
air．
　　　Howl，howl，how1！0！you　are　men　of　stones：
　　　亘ad　I　your　tongues　and　eyes，I’d　use　the皿so
　　　That　heaven’s　vau1t　should　crack．　She’s　gone　for　ever．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．iii．257－9）
Edmund’s　death　is　only　a“triie　here”（V．iii．295）．Lear’s　heart　then
has　its丘nal　fatal　attack．The　blissful　reunion　with　Cordelia　waS　only
transitory．Lear　discoマers　that　the　wor1d　is　tru1y　cruel，irrational，
and　absurd．
And　my　poor　foo1is　hang’d！No，no，no1ife！
Why　should　a　dog，a　horse，a　rat，have1ife，
And　thou　no　breath　at　al1？Thou’1t　come　no　more，
Never，never，ne∀er，never，never！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．iii．305－8）
Here1s　no　optlmis㎜　It1s　of　course　Corde11a　wh01s　referred　to　m
‘㎜y　poor　fOo1，’but　we　naturally　remember　the盲6o1．If　we　remember
that“the　Fool　acts　as　a　so並of　divided　personality　extema1ized　from
the　King，”37it　i§possible　to血ink　that　Lear　lost　a　pa並of抽mSe庇
when　he　lost　the　Fool．Finally　he　loses　al1二Cordelia　and　his　own　life．
　　　Do　you　see　this？　Look　on　her，1ook，her　lips，
　　　Look　there，look　there！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．iii．310－1）
Lear’s　cracked　heart　bursts　o口“the　rack　of　this　tough　world”（V．iii．
314）．He　dies　iη　utter　despair．　His　dea1th　strikes　us　with　awe．
Bradley　maintains　that　Lear　dies　in　ecstasy　and　in　the　unbeal＝able　joy
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that　Cordelia　yet　lives．3昌　Brad1ey’s　interpretation　is　not　altogether
i血possib1e，but　the　play　as　a　who1e　seems　to　o血er　no　joy．Kent’s
comment，“A11’s　cheerless，dark，and　deadly’’（V．iii．290），is　probably
the肚al　tone　of　the　deep　tragedy　of1竈〃91二2α7．
CONCLUSION
　　This　paper　has　atte㎜pted　to　analyze　the　process　of　Lear’s　search
for　se1f　md　his　discove町and　to　deteエmine也e　vision　of　reahty　which
the　play　ult1mately　shows　Lear’s　egocentrlc　character　ls　g閉dua1ly
destroyed，and　he　comes　to　admit　his　mistakes　in　judgment．In
madness，he　identines　himelf　with　the　base　and　the　poor．Final1y　l1e
discovers　himse1f　as　a　poor　old　man　when　he　is　reunited　with　Cordelia．
HoweYer，even肚s　h㎜1i1ity　becomes　meaningless　when　the　absurdity
㎝d　c㎜elty　of曲e　world　ki1ls　Corde1ia　and止e　hero．We　have　toface
the　harsh　facts　of　human　fate　sooner　or　later．The　situation　imposed
upon　hu血anity　isエuthless，dark，and　heaマy．No　one　can　escape　from
it．The　universe　is　hostile　and　alien　to　men．The　last　reality　we　can
gτasp　in　the　p1ay　is　the　irrationality　and　absurdity　of　life　itself．　Kott
summarises　this　fact：“Al1that　remains　at　the　end　of　this　gig㎝tic
＝p汕tomime　is　the　ea池＿empty　and　bleedi口g．”蜘　Al1human　toils，frets
aod　ye4mings　are　brought　to　I1othing．Thus　K肋g　Zθ〃is“a　vast
piece　of　unreason　and　grotesqueness，”蜘a　play　that“makes　a　tragic
mockery　of　all　eschatologies．”41The　wor1d　has　ceased　to　make　sense．
The　conclusion　is　pessimistic，because　Sl1akespeare’s　tragic　vision　itse1f
gives　m　room　for　optimism　in　K伽g工〃．What　Lear　disc0Yers　at
the　end　is　the　horror　of　the　humεm　condition，the　nonsensical　life　we
1i∀e，and　the　nonsensicaI　death　we　dle
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